## 

$$
\left(\begin{array}{llll}
4 & 9 & 0 & 0
\end{array}\right.
$$

يُن التــُونِ الوسنُطى
.
والِالكِكَابِّلجِدت
(10لهرת
الـ أصدقاتي تِية تونس والمغرب وانيبانية
وذكرى لأبام جميلة تضيتها في بلادهم
المنجد

## المشرت

## في نظر المغاربة والاندلسِبنِ

الطبعة الأولى
جميع المقوت مخفوظة
197

المِقَحمَ

اتتح لي ، في سنة 190^، أن أزور المغرب الأتصى للبحث عن المخطوطات العربية . وقد ثفضتّلت يومئذ جمعية العلماء بفاس ندعتي اللى القاء محاضرة في القرويين برعابة عميد جامعة الرباط صديقنا العلا"مة مكمد الفـاسي

 وافرة كان منها الفصل الأول بن هنا الما الكتاب .

 والأندلس . فكان من ذلك الفصل الثاني ، والفصل الثالث .
 الثلاث في القرون الماضية ، في محاسنها وعيوبا ، وأن نحدّد ما أصابته ، وأصابه أهلوها ، من تقدّم وتطوّر في عصرنا هـــنـا . كانت الرحلات المغربية والأندلسية المصلرَ الأول الذي


 وثّة نصوص ورحلات لمغاربة غعاشوا بعد توليّ القرون
 الدقيقة والفائدة . وقل يكون هنالـ رحالوت لمغاربة م اطلع عليها 6 على أّفي

واثق أن النصوصس الهامة قلد استخلدمت كلها . وإذا كان هنالك فضل في تأليفي هذا الكتاب فإنما يعود للمغرب 6 ولعلماء فاس خاصة . فني بلدهم ابلحميل ، الذي يسبه مدينتي الاولى دمشتق 6 بدأ الذصل الأول هنه .

بلاح اللدين المنجهل
بيرت

المصادر الاساسية
1- رحلة ابن العربي ؛ (ابو بكر محمل بن عبلنالنه 6 المتوفي ؛


( محمل بن محمد ، المتوفي سنة
( A 07.
منها خخطوطات كيّية ـ ولم تطبع كالها طبعة كاملة .
اعتمدنا على خخطوطة اكسفورد
r
كتبها بالعبرية ، ونقلها المى العربية غزرا حلـادياد ،

$$
\text { بغادد } 190
$$

§ - اللرسالة المصرية (لأمية بن عبلاللزيز الأندلسي ؛ المتوفي
(AOYV سنة
نشرها عبداللسام هارون في نوامر المنخطوطات .
 (AT.Y

منها غخطوطات كثيرة . اعتمدنا على مخطوطة الـاللدي
بالقدس
1 - 7
(\$7)
اعتمدنا على تشرة حسين نصّار ، القاهرة 1900 V
( 8 Y 10
وصل الينا أقسام منها في نتح الطيب 1 - رسالة لعبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن سعيد ، من

القرن السابع )
حفظها لنا المقري في النفح
4- زحلة العبلري ( محمد بن محمل بن علي ، المتوني بعد سنة (
منها غخطوطات علدّة . اعتمدنا على خْطو طة باريز
 واسمها : ملء العيبة .
منّها خخطوة فيّ الاشكوزيال ناقصة . اعتمدنا

 (AVT0 ) واسمها : تاج المفرق
منها غخطوطة في دار الكتب ، جغر افيا • • \& ، اعتمدنا

M
(A V7A بعد سنة
خغظط لنا المقري قطعاً هنها

 وعجائب الاسفار .
طبعت مر"ات . اعتملدنا على طبعة صادر ؛ بيروت
197.


$$
(\Delta) \cdot \varepsilon)
$$

طبع ثلاث مرات $ا$ اعتملدناعلى نشرةميي اللدين عبدالحميذ
القاهرة في •1 أجزاء
10- 10

$$
(\infty) \cdot 9 \cdot
$$

طبعت على المجر بفاس في مجلدين سنة

واسمها : صنوة الانتبار بكستودع الاءصرار .طبعت في القاهرة سنة و


- Y

Y Y تاريخ العلماء والرواة لابن الفرضي ؛ طبعة العطار ؛ القاهرة
IMVY K
 القّاهــــرة
0 - فضضائل و 2مششق للربعى . نشرة صالحاللدين المنجلد. دمشق

$$
1901
$$

 ץ7 أدب
V V
1
Q
 11 الـالزيارات بلدهشت لالعلوي ، تكميق المنجل ، دمشق 190 V

19EV IY 190٪ اشا
 10 الا 7
 1 1 - شذرات اللنشب لابن القماد 6 طبعة الثاهرة 19 1989 2مشٌ
: نشرة صلاح اللدين المنجلد . الثاهرة 1901
 19 دممان 6 دمششق \&
 19ะV

1Y9980
 Y Y - معجم اللبلدان لياقوت 6 طبعة وستنغلل


 نز حت القبائل العربيّة هن أجناد دمشتق 6 تفتح افريقية والمغرب

 بل صقر دمشق 6 في قرطبة ، فأقام دولة بني أميسّة في الأندلـلس


 فالاستلطافن يكون بين البإلان كما يكون بين الأشَشخاصن

 والأندلّن تكاد تكون شآمية فيطيبا وهوائها وجمال طبيعتها.

فيقـــول :
" ومنذ خر جتُ من جزيرة الأندلس وطفتُ في برّ العدوة ،













 المثرق ههوى أفئدنهم . وكانت رحلتهم اليه للأداء فريضية الهِ ، أو لطلب العلم على الشيوخ الثقات ، في هصر ودمششق
(1) نتل هنذا النص المقري . (1 انظر ، ننح الطيب - طبهة كيحي الدين عبد

وتد سيت بضض مدن الاندلس بالم مدن الشام لثـابهتهـا إياها كنرناطة
اليّ سميت دششق الأندلس ( المقري r-101 101 )

( انظر : الهـلة - طبهة اللطار) ، "القاهرة 1900 - المزه الاورل ،
(raz

وبغداد ، أو التماساً للمال والحاه عند. اللمك. فكانوا يجدون


(1) رسل هبيب بن الوليد ، من أهل قرطبة الى الشام . فللم عاد كانت له
 . المقري ، نفح roq-r
r r ( ( Yor - YOI -


 المطار القاهرة - 140 ا البلز• الأول







 A I YYY Y
. (rrarl ص-


 (1 في دششق وغيرها من بمن المثرق ( الفكر الانــدلمي . ترجبة حسين مزذ . مس • 1) .

ولقد كانت الشام 6 برغم بُعدلها عن طريق الحج 6
 المشرق ولم يزد الشام . حتى في أظلم عهودها كعهلـ الفاطميين .

 ذلك أنّ" الشام 6 ودمشق خاصة ، كان لما المي رنّان من النواحي السياسية والدينية والعلمية . ففيها تأسـسـتـ أولٌ امبر اطورية عربييّة امتدّت و من الصينين الى الأندلس • ومنهـا

 كثيرة 6 تنوقلت ورويث كثير آ. رواها الرئتعيّ (




 والمنشر . أما دمشق فأرضن "ألطاون الله بأهلها متداركة
 وفسطاطُ المسلمبن يوم الملحمة ، وأهلُهُا لا يزالون على الـق '.... ظاهرين (1) انظر : الربي ، نضانل الشـام ودششق - تحتيت مـلاح اللين المنجد

 وسواء أصحـّت هذه الأحاديث أم






 أسرة شريفة هن أُسر دمشق هي أُسرة ابن أبيالمحديل 6
 2هشت 6 المتوفي سنة
 مدينة دمشق ، المجلدة الأولى - تحقيت صلحك المين المين المنجد - مطبوعات


 (1) هو إمحل بن خلف . أنظر فهرست مارواه ابن خير الاثبيلي (سرقسطة
. rva (11ヶq
.


$$
\text { . } 119-19 \cdot 1
$$

الأيوبي (- هrج ) ملرسته دلز المديث الأشرفية ابخوّانية ، في القرن السابع ، جعل بها هنه النعل . '
 وجود Aصحف عثيان في المسجل الأهوي حول دمشق هن قبور الصالحين والأنبياءّ واللى هذه النوامل الدينيّة أضضيف أنّ دمشت أصن في القرن السادس ، وقبل القاهرة ، مركزاً علمياً للشرق


 النهضة أيام صلاحالدين وأخلافه من الملوكُ الأيوبيين . \&


 ( مطبوعات مديرية الآثار المامة )







Lieux de Pelerinage. ( P.I.F.D) Damas 1957

'1909) والمصادر المذكورة ني .

وندّفق اليها لاف من المغاربة ذكر ابن, عساكر بعضهم •



 ذراعين فيطلح الماء. . ويأخذون الطين فيعملون منه حوضار الما وحائطاْ ، ويسيرونه بحطب وحصير ، يقطعو ن حطباً مسن


يغسل الرجل




غي أمور شیى قصدوا الشام من أجلها . الاون

فكيف رأى هولاء الوافلون الأندلسيّون المغاربة دمشق ؛


 الاوسط ( المزانر ) والمنرب الاقصى ، والأندنس . وجبهـل بين

 من المنرب الاتصى بالاندلد لتأثرمم بها .

وماذا جلب انتباههم فيها ؛ وماذا أوحته اليهم ؟
 اللذين سجـّلوا انطباعا"بم قليلون . وسأعرض هنا انموذجات

ما وصل الينا من الرحالوت وكتب الـختر افا .

 ابن عبداللة ابن المربي. المعافري، ڤاضي اشبيلمية ' . فتهل رحل
 سنة



 ليس بين أيلدينا زنصوص كثير هة عنها . وهن الموُسف أن رحلة ابن العرجي لم تصل الينا كاملة ؛ غنسسا نور فت منها سوى نقول بوجودة في بحض المصادر 6 كالننح 6 وغير فطعة صغيرة
 ونفح الطيب r-rrre

- الظاهرية


. المنجد 6 مستجد دمشت ص 6 د


غَ خز انة الرباط العاهة 1
وتلد أثيتح للمقرّي أن يطلّلع ثلى هذه الزحلة 6 ونقل هنها ما رT صا صاحبها من العجائب في دمشبت فقال :
(ا وذكر في رحلتة عجائب : منها أنه دخل أحلد بيوت

 الطعام


 " لغجيب . تللك هي القطعة الو حيلة اللي وجلدناهسـا من الر حلمة عن

 والأمر اللني عجب هنه ابن العربي ليس العجيب .
 اللدمشقيون هذا الماء فأجروه في دور ها واستغلوه في شؤو نهم البيتية فجعلوه كما رآينا 6 يألتي بالموائد
 بنفسي هشل هذا في دورالهـالحية التي يختر قها نه
(1) الهبرني بوجودها آلاستاذ ابراهير الكتاني ، ور أرها

وتكُرٌ النصوص الأندلسية والمغربية عن دمشق في القرت السادس • و هذا القرن يعتبر من العصور اللذهبية هن تاريخ هذه الملدينة : فقلد كان عصر نوراللدي اللني وحلد سوريســة وقضي عللى اللدويلات الصغيرة فيها 6 ومهل
 على دولة الفاطميين 6

الصحليبيين بعل قرن من تأسيسها
 اللني كتب تاريخه في ثمانين مجلّدة فكان أعظم تاريذ كـتّب عن- أي ملدينة السالمية .



نقله هن ابن حوقل آشياء جلديلدة انقرد بها . فقال :
 وضروبت هن الصناعات ، وأنواع هن الثياب الحوير كالْز

 والأثصحار المفاقبة لما والمتباعلدة عنها . ومصطانعها في كل " ذللك عهجيبة 6 يسُضاهي و ديباجها بلديع ديباج المو




اليُاب النفيسة فلا يُعادلا بنسِ " ولا يُقاومها مثال . " إنتّا هلمينون للادريسيّ بهذا النص المهم اللدي لا نجلده في كتاب T Tخر • فهو يبيّن لنا بر اعة اللمششقيين في صناعة النسيج ك حتى إمهم فاقو| بما كانوا يصنعون صناعات فارس - وكانت
 التنجارة وعلى الر خاء الاقتصاديّ الندي كانت دمشق ترتع به ؛


المحاقبة لها والمتباعدة عنها .
ويضيف الإدريسي"ّ ملاحظات أخخرى فيقول : (ا وللدشتق " فيها كثيرة جلأ . وكذلك أنواع الفواكه . أما الحلاوات فلات فيها


 حسنا" .
 دمشت أيّام زار ها الادريسيّ
(1) الأدريسي، نزهة المشتاق فياخْتراق الآفاق (كخطوطة كوبرولي) مصوردة . معهد المخطوطـــات ، و ( الكسفورد ) مصورة بالمنجم المربي بدمشق الادريسي ، المصدر السابق (r) عن دمشق ايام السلاجتّة انظر : ابن عساكر ؛ ولاة دمشق في السلمبوتي - تحتيق صلا
 يهو حي أنلسي زار الشرّت 6 لكنه لم يسلك طريق المغاربة التقليديسّة 6 ولم يز




 قال بنيامين :
 .
 هو أبانا (بردى ) الندي تحمّل مياهه الى دور كبار الناس في

 قلّمّا جِساويه بناء آخر في فتخامته .

 (السامريين. ) نحو الأربع مئة . وهذه ابلحماعاتُ على صنل صناء

(1) رسلة بنيالمين التطيلي ( نقلها اللى المربية عزر| حداد وطبمت ببغداد سنة 195-119 - 119

وشهادة بنيامين تويّـّد ما رآ الادريسيّ هتن ازدهار التججارة في دمشق • ويقدّم لنا احصصاء بعلدد اليهود النين كانوا فيها . وفي القرن نفسه 6 وني أيام صالاح اللدن ك سنة


 وملح صالاحاللدين في قصيدتين . وقلد وصف يصفه بها أحلد . بدأ وصفه بقوله :




 أحذقت بها البساتين إحلدأق أهالة بالقمر .. وأمتدّت بشر بشرقيها
 "إن كانت ابلحنّة في الأرض فلدمشت لا شك فيها ، وإن
 . بهذا المديح ابلحميل استهل "ابن جـُبير حديثه عن دمشق .
(1) المقري ، نفح الطيب r -
 ( 1900

وهو على جماله لم يرض عنه أندلسي" آخر هو ابن جابسـر الوادي Tثشي فقال عنه : الو ولقد أخحسن فيما وصف وأجاد ، وتوّق الأنفسن للتطلّع على صورنها بـا بما أفاد . هنا هـا
 ذهبيّات أصيلها وقلد حان من الشمس غروب ، و ولا أزمان

 تشتهيه الأنفس وتلذ" الأعين . ٪' على أن وصف ابن جبير يُعتْبر هن أغنى النصوصع الثي تُفيد في التأريخ لالـمشق في القرن السادس . فقـــــد وصف حالل الملدينة من الناخية الطبوغرافية والاجتماعية والعلمية



هي هن خصائص دمشق واللدمشقيين . وضف ابن جبير جامع دمشق وصفاً دقيقاً وجزم بأنه





1\& $v-r$ (
(1) ابن جبير الرحلة ، ص

رونقه وتزويشه . ' وقّد قلدَّم لنا ابن جـبير تفصيلا دقيقاً عن مساحـّة المسجلد 6 وطوله وعر ضهه 6 وعلدد بلاطاته 6 ونوافذه
 وأبوابه 6 وساعاته الصجيبة الي كانت على على كـين المار باب جير ون ، ووصفن ما يكيط به من الأسواتِ 6 وساتو طرفاّ من عادات أهمل دهشق فيه . ويحس
 برغم ما رأى قبله من مساجلد الأنلدلس والمغربِ ومصر والعراق
 آخر وصف للمسسجلد وصل الينا قبل حر يقه وجلدناه عنــــلد

 الأهر وزیبانا بميــلانو نسنة هجسه أي قبل حويق المسجلف بما يقربب من هئة عام . دهش .ابن جبير في دمشت لأمور كثير ة لن نستطيع سردها ك

لكننا سنذ كر بعضها
 العلم والقر اءة في ابلحامع وقال : او ومن ثفاخر هذا إلحامع

 والممالك للمهلبي . ( في بجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلدالرابي


أنه لا "حخلو القر اءة منه صباحاًّ ولا مساء ـ وفيه حلقات التبريس 6 للطلبة وللملدرّسين فيها إجزاء واسغ • وللمالكية زاوية اللثلريس \$ني الـلانب الغربي يبتمع فيها طلبة المغاربة 6 ولم إجر معلوم .... وعند فراغ المجتمع السبعي هن القراءة صنباحام

 نحو عشرين ملرسة .. ومدرسة نوراللدين من أحسن ملدارس "الدنيا هنظر آ...

وهذا اللنص على قصره 6 يصور بعضن النشناط العلمي اللني ازدهرت به دمشق ايام نوراللين و صلاح اللدن 6 وليس




 وهي اللسنة اللي زار فيها ابن جبير دفشق ؛ ؛ خمسس وعشُرون ملـرسة
(1) الرحلة ، ص •
 K. A. C. Creswell, Origin of the Cruciform : انظر ( r ) plan of Cairence madrasas (BIFAO, TXXI, pp, 27-28) والثميتي ، آلدازس في تاربخ المدارس .

Y - والأأهر الثالي اللدي ادهشن ابن جبير هو حبّ اهل
 الطلبة المغاربة كان فم زاوية خاصصة في ابلمانح الأموي يتعلمّمون

 وأنه شاهد رجلا" من بثية المر ابطين كان أميناً للربوة - والربوبوة
 ووجوه اللدولة ، فكان يؤوي أهل المغرب بهنه البهات ويسبتب لم وجوه المعايش 「
 " قلد علا فم بهنا البلد صيت وتحد"ث أنه إذا شاء أحلد المتعلّقتين منهم بالمعار ف التعرّض


 المالكية بإلحامع ووقف عليها أوقافاً . قال : : و وحلثّثي أحلدُ المغاربة ، وهو أبو الخسن عليّ بن سردال ابلحيـّاني أنّ هذا


$$
\begin{aligned}
& \text { ( الرسلة ، ص ص }
\end{aligned}
$$

مئة دينار " ' . ووصف كيف يتزاحم الناس للصصلاة خلف



「
وقد تأثنر ابن جبير بهنا الا كرام البالغ الذي أغرق فيه


- الى دمشق
 هذه البلاد ، ويتغرّب في طلب العلم . فيجلد الأمور المعينة


 وحتى أّسرى المغاربة بيلِ الفرنج أصابهم كرم اللدماشقة قال : (ا وقيّض الله للمغاربة بلدمشق رجلين من مياسير التججار وكبر أهم وأغنيأهم المنغمسين في الثّاء اء . نضبهما الله لافتكاك الأسرى المغربييّن بأمو المها ... "،
ويـُلحّ ابن' جـبير في إظهار كرم اللدمشقيين تباه المغاربة ، وبرّهم بالضيفن . حیى ليكون الرجل فقير آ فيوّثر المغربيَّ بما
(1) للرحلة ك ص ع ع
(r) الرحلة ، ص بoo
rye الرملة ، ص (r









ل للبخل "
والأهمر الثالث الني أدهش ابن جُبير هو كيّر ةُ الأوقاف




 ثم أضاف : (اومن النساء الكّواتين (أي الأميرات) ذوات الأقدار هتنْ تأمرُ بيناء مسجلد ، أو رباط ، ، أو ملورسة ،
 ومن الأمراء هتنْ يفعل مثلذلك، هم في هِ هذه الطريقة المباركة مسارعة مشكورة . "٪
$\qquad$


 (\%) الرسلة ، م

لقد سجّل ابنُ جبير في كلامه ظاهرة مهمّة ، هي آنّ قسمأ كبيرآ من أموال الملوك والأهر اء والأثرياء كان يعود

اللشعب ليتعلم به .
لكن" هلذه الأوقاف لم تكن للاعلم وحلده للدمات اجتماعية أخرى . فيحدلثنا ابن جبير عن بيمارستان



 وكان يطبّب فيه كبار الأطباء وفيهم أطبّاء السلطان . فاذا فرغوا من معالمة المرضى ألقوا في ايوانه الكبير دروس
 للمرضى r • وقل عدّ ابن جبير هذه البيمارستانات من هفاخر

الاسلام
 أن (أسواق هذه البلدة هن أُحفل أُسواق البلاد ، وأحسنها انتظاماً ، وأبلعها وضهاً ك، ولا سيّمـا قيساريّاتها • وهي مرثفعات كأنهّها اللناديق ك مثّقّمة كلّهِا بأبواب

YYY (1) الر (



كأنبا أبوابُ القصود . وكل" قيساريّتّ منفردة بضبتّهـــا وأغلاقها الحلديدية. ولما أيضاً سو ق يُسْرف بالسوق الكبير " " ورغم ما كان بين المسلمين والصليبيين من حرب فقلد كانت التجارة بين دمشق ومملكة الصليبيبن قائمة . يقول ابن جبير : او واختلاف القوا الفل من هصر الى دمشق 6 على




 وأهل الحربب مشتغلون بحربهم ك والناس " في عافية ، واللدنيا「"
وهذه ملاحظات ذات شأن كبير لمعر فة الحالة الاقتصادية
 تبيّن ان الملان السياسي"، واللديني بين المسلمين يوا والصليبيين
 حربياً ، وفي الوقت نفسه مركزاً تجارياً مهماً . على أنّ ابن جبير اذا كان وجلد ما أعجبه ووافق هواه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

 عادات اللدمشقيّين غي "جنائزهم 6 وابتماعانهم في المسجد




 رفغ وخغغض 6، و. في ذلك .
 المعاملة 6 وانتهوا المى هلده الغاية في الألفاظ بينهم فبمانا



 الإماء . فيا عحجبا فؤلاء الرجال كيف تحلِّو ابسسمـات ربات (i)!..

rno (1)

 ع وركوعهم للسالم ، وسسبهم ذيل ثوبمب ملى الأرض شبـا ، ...

فما نسبه الى اللدمشقيين لا يعدو المجاملة في اليسلام والتخاطب . والمجاملة أثر هن آثار الحضارة ونتيجة للتجارب اللي يمرّ بها
 تاريخهم الطويل من النكبات والتجارب ما جعلهم يباملونون . في حين ظل" في أخخلاق الاندلسيين لأسباب شتى جناء من جفاء البداوة وجفاء البربر . في تعظيم ملوكهم والخضيوع هم ${ }^{\text {م }}$ في حين ظلّت بين الرئيس والمرؤوس - وهي الّي, نص" عليها الاسلام ـو






وكيف كان الأمر فإن إن جبير كتب لنا نصّاً مهـمّاً جلداً


وعاصر ابنَ جـبير مخربي"آخر هو عبدالمنعم بن عمر ابلملياني r
(1) المقري ، نفح




ـــن نسبة الي جليانة حصن في الأندلس هن أعمال وادي آشن


 وذكر أنه كان عجيباً في عمل الأشعار الي تقر أ التطعة الواحدمة|




 ودمشق . وهي اللشذرة الثانية عشرة 6 ح سالة اكتتبها راجح خن حسّان في (ا بهجة الشام وأوصافه الحسان ") يقول د فيها :






*

(1) ياتوت ، معبم البلدان (مادة : بليانة "

الز اهر ان : "الخُعبب" والإيناس 6 وتخلّل باطنتها الطاهران :
 المصيف بحرانها ، ويسري عروقاً في أعضأها نابضهة ، ويموي


 الأذانَّ طالوته ..





' . اله ربيع
Fم يمضي عبدالمنعم فيصن محاسن دمشق 6 و جمال طبيعتها ويتقد قصيلة طويلة مطلعها
*
لو
 نصوصها مهمسّة 6 وتستحتق أن تنشُ كلها . وهي تلدخل
(1) منادح المادح ( مغطوطة الماللدية بالتدس دتم צ أدب ) هلم معهد المخنطوطات المربية
$(\boldsymbol{*}) \quad-\xi 1-$

باب ما يسميه. الغربيّو ن ॥ إلمغرافيا الأدبيّة ه.
وني القرن السابع نبد ثلالثة من الأندلـلسيين يزورون دمشق



 دمشق مدة ورحل عنها . ويذ كر المقرّي أنه لما رحل عنـا علها


والعذوبة . قال :







 والـــدوحُ يطربُ بالتصفيقِ والنّهر' '
 ننسه التأئير الكبير لـا أوحت اليه هنا الشعر ابلحميل .
$\qquad$ $-\Sigma r-$

أما الثاني فهو عبدالرحسن بن عحمد بن عبدالملك بن سعيد. .

 حِن دخلها التتر . ومرّ بلدمشّق بعد أن حجّ وّ وزار . فمما كتهـ



 للطالبــين بrا الولــــدان' والحــورُ








(1) المقري• النفح ، r -

 ( 1909

الخزء الرابع منها لا رآ ورواه في دمشت . ومن المؤسٌف
 خروجه من دمشق متوجهاً الم مدينة النبيّ . قالل : ا"
 دمشت من الموضع المعروف بميدان المحصا ، عصر يوم الاثثين الملادي عشر من شوّال . وعاينّا في ذلك اليوم عند خروج الناس للوداع ما يُسيل الدموع • فبتنا تلك الليلة بالموضع المعروف بالقيساريّة على ضفة النهز ؛ ورحلت
 بُصرى .. ورأيتُ بلداً عكاكم الأسوار . . قديم الآثآر ، ابواب
 وهذا النص" على صغره يفيدنا في تصوير خِّورج اللدمشقيين



- دمشق وني أوائل القرن الثامن زار دمشِّ رحالة مغر.ئي ، يُكن


 دمشّق في رحلته بصفتحات طوال . ولـو وهو في زأينا لم بأت بشيء جديل ، بل وكَّد الملاحظات العامة الي سجـلها قبله

ابن' جُبير 6 لكنك لم ينتقد أهلها . امتدح جمال دمشق فقال : ها ودمشق 'هي اللي تفضل جميع البلاد حسناً ، وتنقد"مها جمالا" ، وكلّ" وصف: وإن طال فهو قاصر عن محاسنها «'. ووصف المسجد الأموي وصفاً أقل دقة من من وصن اصن ابن


السلطنة منها اللى القاهرة . فقال :
اوأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهلد .. والمسججد فيه حلقات التلـد فنون العلم . والمحلّثون يقرأون كتب المدن المديث على كرامي

 بدمشق ك وما رآه فيها من علماء وقضاةء ع و وذكر عن عن ابن تيمية | أنه هن كبار الفقهاء الحنابلة ، يتكلـّم في الفنون ، !إلا" أن في عقله شيئًا ". .
وقد أدهش ابن بطوطة حب اللدماشقة للمغاربة . فقالل :


(1)
( المصدز السابن ص ص
(المبلمر الـابق ص 4 (r)


جهات دمشت لا بُدّ أن يتأتىى له وجهِ من المعاش من إمامةً
 رزقه ، أو خخدمة مشهد دن المشاهد المباركة ، أو أو يكــوـون كجملةَ الصوفية .. او حراسة بستان ، او ألمار أمانة طاحون ،
 اراد طلب العلم أو الثفر"غ للعبادة وجد الاعانة التامة على
(1) .

قال : وكان بدمشق فاضل متى سدح أنّ مغريّياً وصل




وكذلل أدهشه ما رأى في المدينة من أوقاف فقال الا

لكڭثنها " "





$\qquad$


أوقاف لثعليل الطُرْق ورصفها ، وأوقاف للأواني المكسورة ،





وإذا كانت الخططوط العامة في وصف دمشق تتفق وخطوط
ابن جُبير فإن دقائقها تختلف عنها . ومن زار دمشق أيضاً من الأندلسيين في القرن الثالثا الثامن






 الـفاظ كاللذهي والبر زالي والمزيّي " ، وهؤلاء الثلالثاثة دماشقة .

رحلت' نحو دمشق الشام مبتغيأ رواية عن ذوي الأحلام والأدب

ففزتُ في كتب الآثار حين غدت تروي بسلسلة عظمى من الذهبي

$$
-\Sigma v_{-}
$$

وقال في الحافظ المزيّي :

 فحيث هو المحيل هو ابلحمال




 وكان هاش في فاس مدة غير قصيرة . ورحل الى الشري
 يطب له المقام فيها لاسباب ذكرها في مقدمة النغح ، ثم رحل الى دمشق في شعبان سنة سبع وثاثلينن وألف ، بعله ما سمع عن أخلاق أهلا ولها وكرمهمر.

 " صصحيح البخاري " بالجامع الأموي ، تحت قبة النـا
 فخرج الى صحن المسجلد . وحضره غالب علماء دمشق •

$$
\text { (1) المقري ، نتح } 9 \text { : الrı }
$$

|عندما ختم الصشحيح اجتمع الألون من الناس 6 وعلت لألاصوات بالبكاء. وألتي له بكرسي الوعظ فصعلد عليه


'") . .



(




*



 أنت بحر همعزفيّ كامل . وتذكرتُ "بلادي ,النائية ، بذللك المرأي الشامي" اللني


 أفنانيُها في الخدسن ذوات أفنان . إن تكن جنــــة ع الخلود بأرضر فلدمشت " "لا

أو تكن في السماء فهي عليهــا


ويقول في مكان آخر :









 والغوطةُ الغنتـــاء حبيّتْ بالورود وبالشقائــتـت
$v r-1$ (1)
(المقري 1)

والنهر صافٍ والنسيم اللّدْنُ "للأشواق سائـــت







 ورحل المتري عن دمستٌ الى مصر في أواخر شِّوّال من



 ليس .لي بشكره يلان . وها أنا اله هنا الثا ونا
 فالله سبحانه يُعـُطر" منها بالحافية الأردان . وقد ألّف المقري كتاباً خاصاً عن دمشت اسمه ص عـرْقُ


النشق في أخباز دمست " "م يصل الينا . ويفيدنا المقري فيما كتب ، بمعلومات كثيرة عن المياة العلمية بدمشق ، وعن الأدباء والعلماء الذين لقيهم ك 6 الو او سمع منهم 6 أو سمعوا منه 6 أو أو أجازهم





اللنفح ، وذكر في مقدمته اللدوايي لتأليفه فقال :


 بالأندلس وطناً مستأنغاً وحغرة جلنايدة . ها وان غرناطة نزل بها أهدل دمشق وسمّوّها باسنها لشبهها بها في القصر والنهر 6 واللدوح والزهر
الفيححــاء .. " "

فإذا لم يكن للدمشت هن فضضل ر, (1) وجدنا الثناء زيارتنا للمغرب في نهرست السيد عبد المي الكتاني بفاس


|lv-1 ، النفع (r)

- يعد من اعظم المصادر لتاريخ الأندلس 6 - لكفاها .

هذنا ما استطعنا الیثوز عليه من النصوص المختحوطة والمطبوعة


حول أمور كثيرة أبرزهها ها يلي :

 وما فيه من حلقات العلم والإقراء وما ولا من ڤثود الصحابة والأولياء والبقاع المباركة والمشاهـلد

المكر"مة .
ش
 اجتماعية ختملفة ، وإسهام الملوك والأمر اء والأميرات

في ذلك
\& " حب" أهل دمشتي للأندلسيين والمغاربة ، وما كا كانوا يكيطونم به من كرم وترحاب وعناية ، مما كانوا

$$
\text { لا يجدونه } 6 \text { على الأغلب } 6 \text { في بلادهم - }
$$


واللباس ما پِالفوا به عادات أهدل إلأزدلس .
ونرجو أن .تمد"نا المصادر المختطوطة الآي تكتشف كا نم عن نظرات جديدة ، تُضضاف المى ما ذكرنا .

 كانوا يقصلون المشرق هن علماء الأندلس و المغربيـن وافريقية ك
 والاسكنلدرية أُعظم الملدن كالي

 كل 0 م والغريب يرى دائماً .ا لا ير اه المتيم ؛ لأن الألفة المستمر"ة
 الثيوب .

على اللرغم هن كّرة الواردين اللى القأهرة هن المغرب

 قـدلماً . ولكن ما دامت المخطوطات الحربية مبعثرة في الحاء الثالم 6 فهنالك امل عريض بأن تكسُنف ذات يوم نصوص
( $\varepsilon$

كثيرة ، قد تكون كتبت قبل القرن السادس ، عن القاهرة
وغير ها هن البلدان الاسلامية.

ول夫ل أقدم هذه النصوص البي وصلت الينا بن القاهرة 6
 اللذي زار مصر في اول القرن السادس في حلود سنة • 0 هـ او قبل ذلك . وكان امية اديباً عالمأ ، عارفاً بالطب والمبر والتنجيم



 واتصل بیيــى .بن تيم بن باديس ، ووضع اله رسالة اسمها "الرسالة المصرية " ذكر فيها ما عاينه في مصر وما لقيه

هن آهوال .
 المنشودة ، وبنيتي المقصودة . ها ها هنا البث وأقيم 6 فالا أبرح

 أني فيها مبخوس البضاعة ، موكوس الصناعة ، ثخصوص


بالإهانة والإضاعة . وأن عيشها الرغد متصور على الوغد 6 وعـقابها المر" موقوف على الـد
 حضرة الملك الأجلّ البي الطاهر يـيى بن تميم بن المعز بن

باديس ") مللك تونس ،
 فقد قال ॥ الأولى أن أخربت عما سلف ك وأترلك ما فرط هِ . وصن أمية ارضن مصر ونيلئا ، وانتقل اللى ذكر سكان




 فلهذا اختلطت أنسابهم فاقتصروا هن التعريف بأنفسهم على "الاشارة اللى مواضحهم .
ويقتب بعل ذلك فيصف انخلاق المصريين فيقول : "أما أخلاقهم فالغالب عليهم اتباع النهوات 6 والالهمالك "

(1) الرسالة الممبرية
 Y
 هم المشهورون من أهل الـككية بمصر في ذلك الز مان . وأما
 اسمه4 6 ولم يِق إلا



 جميع الأأمب 6 حى صار أمرهم في ذلك مشُهورا 6 والمشل " " 1 . * فيقول : (ا كنت فُ في أول جلومي بها شديل العناية بكتب جالينوس
 كل " الحرص ${ }^{\prime}$
 فلم أَجلد غير قوم طبع الله على قلوبهم 6 وأممى أبصطار هم 6 وطمس أكهوامهـم 6 وحال
 والمعاندة 6 والشُغست والمكابرة 6 وجهلهم بضاعة الكتـب
(1) الرسالة المصرية ص • ب





 |l ويذكر أن هعغم أطباء مصز هم هن الئود والنصشارى وآهل انطاكية .


 رأى أن المصريين (ا اكيّ الناس استچهمالا "لأحكام النجوم 6 وتصديقاً لما ، وتمويلا حیى إنه قلد بلغ من زيادة أمرهم في ذلك اللى أن لا ينتحرّك

 ويقصن قصهة رجل مصري وقتّاد ني اتون ححمام روا
(1) المسالة المصرية ص 1 ( 1 ( ( ( الرسالة المصرية ص

يسأل أخلد كبار المنجمين عن الساعة الحميدة الّي يقص"
با أظفاره

 الاصطرلاب فنظر فيه . فرأى أن خروجه في ذلك الوقت

 منه ، وتعجب من جهله ، وفساد بعقله ، وأجابه الى سؤاله ، ' "أطال مدة اعتقاله


 وعلى ابلمملة فإن نقد أمية لأهل مصر واطبابّها وْمنجّميها كان لاذهاً ، شديداً ، مشوباً بالسخرية والتهكم .

وفي اواخر 'القرن السادس نجد الرحالة الكبير ابن جبير يخص "الاسكندرية والقاهرة بوصف من متع مفيد في رحلته . ومنا جاء في رحلته وصغه ما كان يلقاه المغاربة والاندلسيون
$\qquad$
(1) المصدر السابت ، نغس الصنسـ


من اهانة واذى في الاسكندرية عند وصولم اليها . يقول : (ا فمن 'ول ما شُاهدناه فيها (الا سكندرية ) يوم نزولنا ولنا أن طلع أمناء الى المركب من قبل السلطان بكا ، لتقييد جميع














 بيعض ، وأدخلت الأيدي الى أوساطهم بكثاً عما عسى أن



 ان هذه الملالحظات الآي سجلها ابن جبير ذات شأن كبير ؛
 المكوس (المحمارلك ) المصريين مع الحمجّاج المسلمهين المغاربة






او الندين كتبو| عنها .
 - وفي ايامه ورد ابن جبير الى دصر - وملولك المغرب اثر في الاساءة الى هؤلاء المغاربة والأندلسيين . في ايامنا كيف تؤثر العلاقات السياسة بين د دولتين ، سواء


 ابن جبير 6 حیى في عصرنا هنا .




فلدخلها في الحادي عشر هن ذي الـِجة سنة ثمان وسبعين وخمسس مئة 6 ونزل بغنّدت الي الثناء 6 في زقاق بمقربة هن جامع عمرو بن الڭعاص • وبلمأ يذ كر ها فا فيها من

 خـث رأس الحسبن بن علي ．بن الي طالب رضي الله عنهما ．
 بنيان صنيل 6 يقصر ，الو صف عنه 6 ，．

 مذهية ، وعلق شاهن⿰亻⿱丶⿻工二十 في الـلدار الني يستعبله اللداخل 6－شلديل السواد

 وأنكبا

 ＂ويصلع ا！

 البيت رضو ان النة علئهم 6

والز هاد والأولياء .. " وذكر عددأكبير آ هن القبور والمشاهد ؛
وبات فيها ليلة.
ولاحظ أن خطبة ابلمعة تقام في احد ابلحوامع "ويأخلذ

 ولعميه الكريكين حمزة والعباس .. ويأتي للخطبة لا بالساً السواد على رسم العباسيّة . وصفة لباسه بردة سوداء عليها ولما
 وعمامة سوداء ، متقللـأ سيفاً ... وعنل صعوده المنر المبر يضرب
 كأنها ايذان بالانصات . وشاهد ابن جبير بناء القلعة فقال : "وشاهلنا أيضاً بنيان القلعة ، وهو حصن يتصل بالقاهر باهرة حصين المنعة يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه ، ويمد" سوره ح"نى ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة . والمسخرون في هناه البان البنيان ك
 ونحت الصخور العظام كوحغر المندق المحّلِق بسور الحصن

 وعددهم لا يحصى كثّرة 6 ولا سبيل أن يمتهن في ذلك البنيان "أحلد سواهم • " وليس المهم في كلمة ابن جبير هنه آنه شاهل بناء القلعة ،

بل المهم ملاحظته ان اللدن سُخروا في هنا البنيان وتولّوه
 المصريّين . ولاشتك أن ابن جبير يپي بأساري اللورم اولئك

 أن احداً غير هم لا يستطيع القيام بهنا البنيان ، فهو ينغي الا
يقوم بالبناء ، أهل البلاد. .

ويخيف ابن جير أن ها للسلطان ايضاً بمواضع أُخرَ بنيانا" ، والأعالاج يخلدونه فيه . وهن يمكن استخخدامه من
 فهذه الملاحغة الثانية تدلنا على أسارى الصليبيين - او الروم كما اسماهم ابن جبير - كانوا يتولون البنيان الضهخم العظيم اللدي كان يشيده السلطان يومئذ ، ولا يدّ للمصريين او المسلمين فيه . وزار ابن جبير المارستان بمدينة القاهرة فقال : (1 هو قصر من الהصور الرائعة حسناّ واتساءاً " ، فيه من مقاصير وأسرّة اللمرضى ، وما يقدم فيه من الأغ الغذية


مارستان آخر مثل هذا . وني وصف ابن جبير لمسجدل.ابن طولون فوائلد . فقد ذكر أن السلطان جعله مأوى للغرباء هن المغاربةيسكنونه


- IV - Jonditand

في كل شهر • وهن أُعجب ما. حلدثنا به. أحلد. المتخصصهين منهم أن السلطان جتحل أححكامهم الأئم 6 ولم يمج



 لقلم استار صصالاحاللدين اذن بِسيرة سيلده نور اللدين . فنحن نعلم 6 وأقلد رأينا ذلك في الْححث السابق - أن نور اللدين أغغدق علل المغاربة بالشام وأحاطهم بوعايته وعنايته وكرهd 6 والمن
 أعطاهم هسسجلد ابن طولون (اوهو هن البِوامع العتيقة - على حل قول ابن جبير - الأنيقة الصنية 6 الواسعة البنيان ") و جهعله
 المشر ق الاسلامي يو مئذ كان يسو ده شعور من العطف والا كا
 يأون هن أقصى .الأرض 6 هن بلاء باء بعيلة نائية ، ليلتمدسوا
 في كل مكان يكليّون فيه •
 المغاربة بلدششق أضاون اللي اكرام اللدمشتيين اياهم و حفاو"



يفيد في معرفة شعور أهل القاهرة نحو أي غريب عنـم . ووصف ابن جبير الأهرام القديعة (المعجزة البناء ك


 ما يُعُين على الصاقها .. وربما أمكن الصعود الئها على خطر
 *~ يسوق ملاحظة" تدل على أهبم كانوا لا يعر فون في في اياهمه أصحابها فقال : اللالناس في أمرها الما اختلاف : فمنهم مانم من


لا يعلم شأها الاَ الهد عز" وجل .. "،

 وساق بعضاً من مناقب صلاح اللدين . تلنك الخعطط العامة في وصف إن جير ، وبابِمهلة فقل
 اذلال المناربة في الاسكندرية . ويخيّل الينا أنه لولا شدية ألمه
 جرى هن أمناء المكوس المصريين كان على جانب من الفظان والتّسوة والإذلال والإهانة ، فسججله ابن 'جبير .

وننتقل الآن الى رحالة Tآخر ، هو العبدري ، يمثل آباهاً
آخر فين النتد والملاحظة والوصن .
كان محمدل بن محمد بن علي العبلري ـ نسبة الى عبداللذار ؛ قبيلة - من جنوبن المغزب الأقصى يسكن حاحن

 واسع المحفوظ ، يقول الشُعر • غزم على الر حلة الى المسيرق
 ويصف الكتاني رحلته هذه فيقول (ا وهي أنفس رو ما كا كتبه

 .ايضاً . وما تزال رحلته مخطوطة وهي مما ينبغي نشره ه و وقد اختصرها ابن قنفذ صاحب الوفيات

 ورسم ما تيسّبر رسمه وتسويله ، ما ما سما اليه الالظر الما المطرف في جين الرحلة اللى بلاد المشرق المشرق 6 من ذكر بعض أوصاف البلدان ، وأحوال هن بها من من الثقطّان ، ادركه الحس والعيان وقام عليه بالمشاهلدة شاهد البر هان ؛ هن
(1) الظظر عنه : نهرس الفهارس


غير ثورية ولا تلويح 6 ولا تقبيح حسن ولا تحسين قبيح | •
 الرحالين هي الحِ أهة في النعبير عن رأيه وشعوره 6 والنتعــد اللاذع . ولقلد وصف مصر وأهل هصر في انخالاقهم وعادانهم


أن الناس هـم يعلّمون الشاعر الهجاء بسوء أَخلاقَهم :
 هـــل رآكم احسنتمو' فأســـاء

كان هن قل هضى يعلمنــــا الملد C لذلك لا يأخذنّلك الحجب إذا رأيت سبابه المهذبة لأهمل

هصر للا رآ فئهم وني بللهم من أشياء منـكرة .

 المنظر وجلاوة المناقة ..
 اللبنيان 6 تسفو عن عيا جميل المنظر 6 وترنو بطرفن ساج 6 أحور 6 وتبسم عن ثغنر كالأقحوان اذا نوّ 6 كأنر كأنه لم يخب عنيا شخصس الاسكنلدر مما ساس فيها من عجائب ودبّر 6 ناهيلك بمدينة كلـّها عجب 6 قذ ستر حسنها حسن غير ها وحتجب 6 ... ومن جملة ابداعها وإغرابها ما رأيتُ من اتقان ابو!بها

وذللك ان عضائلدها وعتبها 6 دع افراط طو ل الأبواب 6
 وكل" عضادة منها حتجر واحلد ، وكذللك كل عتبة واسكمغة . .






البللد بصورة عامة وأهله فِيُوّول :
 وما ذكروا هن عجائب آثار ها ها هو الغاية في اتقان الو وصه



 ضرد بلا انتغاع ك هع سوء اخلا

 واللغريبٌ فيهم نكرة لا تتعرّف، إن رأوه زادوا الو جوه




على تطفيف المكيال والميزان ، فإن كان مسن عاملهم غريب ، '
 سهم هصيب ، حتى يخرج هن هاله بغير نصيب ...



 وقال رأيت من ذلك يوم وردنانا علئم ما اشتلد" له عجبي ... وذللك انه لـا وصل اليها الركب جاء جاء شُ ذهة هن الحرس ،



 اللادة النميمة والشيمة اللئيمة في بلد من البلاد ، ولا وألا في الناس أقسى قلوباًا ، ولا أقل هروءة وحياء "
 نعوذ بالله هن الملنلان ، فلو شاء لاعتدل المائل وانتبه الْو سنان :



 في الاسكنلدرية، فيسرد وصف ابن جبير ، ويذكر التصبية الآي
(0)

رفعها لصالاحاللدين6 وو صنف بها سوء المعاملة الي يلقاها الملاج . وبعل ان يستطرد في ذكو قصائل قالها ابن جبير وغيره







 الأفر اد فيهم وسـكـين الآحاد المبرّزين في العلم واللدين بمغانيهم •


 فيها 6 و








في ذلك :
ذكرت
وقوس 'النوى ترمي ال1ـنا اسئم "الكرب


 غنيت بها يوهي عـــن الأكاكل, والثئبـ ويبدو ان علم ترحماب القاهريّيّن به أثنّر في نفسيه 6 حتى
 اللني ييهج الناس فيه بالطعام والمآكل لم يفطر الا بعبرة وبكاء .

و.نز ل العبلري بالملد سة الكاملية :

 وهم بيعون طول الليل . وقللّما يكون طعام النشريف منـهم
 هتصل 6 والطرق غاصّة بالخلت 6 حیى ترى الماني فيهـا هـم
 السيل . وقد ضاعت لي بها دابة بسبب الز حام كان عليها
 وانندفتت في غمار انلملت 6 ولم يككنه التو صل اليها وهـا يبصر"ها



 المخلوق اللني به ؟ فقال فـم : إن هؤلاء جميعاً ما فا خرجوا إلا





 وقد ساق العبلري الحاديث عن الرسول بعل ذلك تلـل



إلا" الستخاء واليلمات الحسن


 في إكبابهم على علم المنطق واعتقادهم إن" هـَنْ لا لا يكسنه
 شعري هل قرأه الشافعي ومالك ؟ أو هو ألو أضاء لألبي حنيفة


تعلمهـ قد أقبل، و،هل اسنتان به اياس في ذكائه 6 أو بلغ



 وينفق كال" "نهم في تحصيله العمر المخاع " ،


 اللذكى النحرير وتحيّر ، وتكدّر النه

فإن نظرت الما صوزتها ذكر ت قول القائل :
 وان تأولث معناها ذكرت قوت قوله : وقد عظم البعير بغير لب" فلم




 من أصناف اهل الشقاق والنفاق ، والعناد والالملاد هـ . ويمضي في وصف أهلها فيقول :
(ا استولى الحسلد على ثلوبזم 6 واستوى الغشّ في جيو.بم "
 ... عسل النصائع
(ا وههي, سوت ينعب



 فراش


 للصسيل ؛ وهن تعلّم علمأ فححيلة ادأر ها للكيد 6 يسهر اللما






 ودينڭا بله عرض


وهن قلّة التستّر عند تضاء الماجة ، والأاكل ك ما تقضيتي
منه الهجب.




ناحية كما تضع الكلاب اذا رأت كلباً غريباً بينها .
 أخخلاقهم 6 ولا بافريقية وأرض
 وأضغن قلوباً واوسخ أعر اضاً ، و اشلد ذماهة


 وأَحوال الز نادقة . ناهيلك هن قوم جعلوا ألمبا شعار هم
 في الطرقات 6 ويقطعون بلعنة أسلافْهم فسيتح الأوقات .

 وأَحمتهم كباراً . حكاه البو عبيد البكري في كتابه المنسالك .
(ا وحكى فيه أيضاً أن أبا دلا
 قيل له اين الناس ؟ قال في الثلث الأول .
(اوقّل ما ترى هن أهلها رجلوَ صافي اللون ، إلا إن





 لما : لمنلك الله ولعن اللني آو الك يعي اباه 6
حج بهــ .

 تح قعلا يأك كلان .
.

 فرأيتs" فيه أكواماً هن أنوأ ع اللكناسات . وهم


 وما أقل هن الله حـاءهم
 المتام بها هسلم . ولكن هلوكثام أهل دين و عقائد سليمة وشفقة

وحنان على المسلمين، ، وتفضّل غلى الهقراء، و وحسن ظن بآهل
 رأيتُ من خلدهتهم للركب واحتياطهم و وصبر هم وِحسن كاولتهم

 في القاهرة 6 فهو يثني على عبدالمؤمن بن خلف

 المحلدث بالمدرسة الظاهرية . وقد سمعت منه أحاديث وجملة من شّنْ الشافتي





 و.يخظى منه بأوفر نصيب ... فهو الآن تطبَ مصر وعلمها ،
 لما صورة كانت أشنغ الصود ، أو تليت لما سورة كانت أبشع
ألسور .. ")
 عضو ولا لباس، بل يت:صر الوارد عليه على الاشارة بالسلام

اليه ، وحعٍ الرأس على العادة الذهيمة بين يليه .. ورأيته
 "بيده ويعاني هن تصنيحه " .
كل ذلك نقده العبلري الْتد اللاذع المحري\& . ولكن العبلري أعجب باتساع هصر • ولع
"اوأما أرض هصر ونيلري ونيا وعجائبها وخصبها واتساعها
 ظنلك بأرض هي مسيرة شهر للمسجلّ ، وطأة سهلة هغلّة ، ها بها قرية إلا وهي تناظر أخرى ، ولا بستان الا وهو يسامي آخر 6 ولا هلدينة الا وهي تشير الى أختها .
"(... ونيلها من عجائب اللدنيا عذوبة واتساعاً وغالة وانتفاعاً . وقل وُخعت عليه الملداءن والقرى فصار كسلـنـك انتظم درراً . "
وينتل ما ذكر الأقدمون والسابقون ععسلى الأهرام وزار العبلري مشهلد الحسين ، ومشهله السيدة تنسية ،
 حظل ) في حياته وبعل هوته 6 وطار له هن الصيت ما ما لم يطر بعضن لمن هو أعلم منه 6 وخحلمه البحلد (الحظ

 وينهي كالامه عن القاهرة بقوله : (1 تد امتلد" نتغستس الكلام في ذنكر هذه الملدينة المهينة وحق

له أن بیصر ، وقذ كني ذهها أنها هذهومة على مر الأعصر .. ثُ
*ير محيودة ولا مشكورة لقد وصف العبلري القاهرة وأهلاها وصف ناقد ، حاذت ، الٌ الما
 هو عند المصريين هن مثل سوء الخلات ، و وقلة الوفاء ، والعقوق
 النظاةة ، والعبودية ، وبغضئم للغريب ، وقلة الحياء ، والبخل ، والمدبن والبعد عن الشُجاعة ، وتغييعهم اللعرض 6 و وكذللك



 مهــاسن ومناقب ، ذكرهـــا بعض الر الـا العبلري أنه سجل العيوب وحدها كما كما رآها . في حين أغفل
 * * *

ونتنقل الآن الى أندلسي" آخر رحل وعاش

 و ها المُمُشْ كانت رحلة ابن سعيد الى القاهرة في القرن السابع إيخاً .

فقلـّم لنا و صناً دقيةاً للفسـطاط والقاهر.ة 6 حفظه لنا المقري في
(" زْح الطيب ") . قال ابن سعيل ' :
-


 اليّ أن اركب حمارآ آخر 6 فأنفت ما خلفتث ني بالدا المغرب . فأخبر ني أنه غير معيب على أعيان

 فطار .لي 6 و أثنار من الغبار الأسود ما أعمى عيني 6 و و ودنس
 وشند"ة عدوه على قانون لم أعهجه 6 وقلّة رفتّ المُكاري وقعتُ

في تللك الظلمة المثارة من ذللك العجاج
 وخلفي مهكارٍ يفوق الريــا


 تتركي. ألمشي على وجلي . وهشيت إلى أن بلغتها 6 و وتلرت

 (1) المقري ، نفح r -

هسثلمة واTفاقاً مغبرة 6 ودخخلت هن بابها وهو دون غلق 6 ينضي الى خخرابِ معمور بمبان هشتّتة الوضع 6 غ غير مستغيمة





 انتهيت إلى المنسجل إلا
 عـ


 الطريقت 6 فوالبيّاعون يبيعهن فيه أصناف المكسرات وات والكعلك
 تحتشمين بلـري الهادة عندهم بذللكَ 6 وعلّة






ذلك على إلمامع المذكور هن الرّونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا تجّلده في جامع إشبيلية مع زغ




 فروض الزكاة وما أشبه ذلك ، عُ أخبر ت أن أن اقتضاء ذلك

يصعب إلا" بابلاه والتعب . "
وهكذا ازعج ابن سعيد ما لقيه من المكاري وحماره ،
 والغنبار والأزبال مما يقبض النغس ، وساءه ما را رآه في أسواتها



 وكيف عشش اللiكبوت في ستفه وأركانه ، وكيف زينت



ويتابِ !بن سعيل وصمه فيةول :
 كـدِرَّ التربة ، غير نظيف ولا متّسع النـّاحة ، ولا مستقيم

الاستطالة ، ولا عليه سور أبيض ، إلا" أنه مع ذلك كيّير العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التي تصل من من جميع





 البزيرة، وهو غير طويل ، ومن ابلحانب الآخر الى البر الغربي المعرون بير البليزة جسر آخر منَ الجزيرة إليه ، وأكثر جواز النّـــاس بأنفسهم ودوابّهـم في المراكب
 ولا يبوز أحلد" على ابلمبر اللذي بين الفسطاط وابلمزيرة راكباً
 مرتفعة على جانب النيل ، فقلت :



وأصبــَح يطفو الموج فيسـه ويرني ويطــرب أحياناً ويلعب بالنر2



وقّد كان هثل النهر من قبل هـــــهـهـ فأصبح (ا وقلت هذا لأني كم أذق في المياه أحلى هن مائه ، وإنه يكون قبل المد" اللذي يزيذ به ويفيض على أقطاره أبيض

فإذا كان عباب النيل صار أحمر • "


تحته فيقول :

 أن أْهل الفسطلاط في نهاية هن اللطافة واللين في الكاهلام ،
 على أن ابن سعيل يمدنّا في ون وصنه بأشياء تتصل بالما ولمياة


 للاختصاص بابلمند "
 (الوأما مدينة القاهرة "، فري الحالية الباهرة ، التي تفنتّن
 وسميت القاهرة لأها تقهر من شذّ عنها ورام كُالقة أهير ها .
|( وهذه الملدينة اسمها أعظم منها 6 وكان ينْني أن تكون

 طول المغرب هن أول اللديار المصرية إل البحح المحتيط : وسارت هـستير الشنمس في كل بلم بلدة
 لا سيما وقلد عاين هباني أبيه المنصهرد في ملينة. المنصورية





 وقد عانيت فيه إيواناً يقولون إنه بيي قلد إيوان كسر اللّا بالمدائن اللني بين الفنسطاط والقاهرة مبان عظيمة جليليلة الآثار 6


 ولو كانت القاهرة كلها كذلك كانت عظيمة القدر كاملة الممة


(9)

النحيل Aع الرجالة كان متّا تضيت به الصلدور ، وتسهخن منه |العيون ؛ ولقد عاينت يوماً وزير اللدولة وبين يلديه الأمراء ك
 تحمـل ححارة 6 وقلد سـّدت جميع الطرق بين يلمي اللدكاكين 6 ووقفت الوزير وعظم الازدحام 6 وكان في موضع طباخين 6 واللدخان فيو وجه الوزير 6 وعلى ثيابه ، وتّل كاد وهللك المشاة وكلدت أهالك في جملتهم . وأكيُر دروبِ القاهرة خبيتسـة مظلمة 6 كثير ة الترابس والأزبال 6 والمباني عليها هن قصب
 ولم آر في جميع بلاد المنرب أسوأ هنها حالا" " في ذللك ، ولقـد كنت إذا مشيت فيها يضيت صلدري 6 وتلركي وني وحشة عظيمة

حی أخرج بلى بين القصرين . (او ون عيوب التاهرة أبها في أرضن النيل الأعظم ويموت الإنسان فيها عطنشاً لبعلهها عن شجرى اع النيل ، لئلا يصادرها ويأكل ديارها ، وإذا احتاج الإنسان إلى فر جة في نيلها








وجو"ّاً مغبرّاً ، فتنقبض نفسه ويفر" انبه ، وأحسن هوضع في ظواهرها لالفرجة أرض الطبالة ")
 منها . وساءه منها ضيق الأسواق ، وكثّرة التّاب اب والألأزبال ، وفوران الثبار حیى إنه يقرّز أنهل لم ير أسوأ منها حالا" في ذلك

في جميع بلاد المغرب . ثم عاد ابن سعيد وعقد موازنة بين الفسطاط والقاهرة

(ا والفسطاط أكيُر أرزاقاً ، وأرخص أسعارًا من القاهرة ، لقرب النيل من الفسطاط ، والمراكب التي تصل بألمار بأليرات
 ذلك في ساحل القاهرة ، لأنه يبعد عن المدينة ، والقاهرة

 كالهـا فيها أيسر ؛ وأكثر ، وبهـا الأشياء التي يتزين بهـا الرجال والنساء ، إلا أن في هنا الوقت لما اغتى السلطان ببناء قلعة البزيرة التي أمام الفسطاط وصيرها سريز السلطنة عظمت عمارة الفسطاط ، و وانتقل
 فيها السلطان أهام ابلحسر الني للجزيرة قَتْبْارِية عظيمة ، فنتل إليها من القاهرة سوق الأجناد التي يباع فتيها الفراء والجوخ وما أشبه ذلك .

إلى أن قال : وهي الآن غظيمة Tهلة، 6 يببى إليها من

 اف طلب زكاة ولا ترسيمأ ولا عناباً، ، ولا يطالب برفيت


 جواخلها ، وقلة الاغتراض عليه فيما تذها ونهب إليه نفسه، ، كم فيها كيف شاء من رقص وني وسط السوق ، أو بيريد

 الفبنب للاسطول إلا المغاربة ، فذللك وقف علئهم لمعر فتهم相

 r. .







بمعاناة الحرب والبحر : ولكن الثيء الهجيب أن المغاربة
 بِضها ، وهنا يذكر ابن بسعيد أنّ المغربي اذا كان كان غنياً طولب

 يرقصون ويسكرون من الحـئيشة ويصاحبون المون المردان . وقد أُعجب أبغ سعيد بما زآه في القاهرة من أز هار وأثمار :

يقـــول :
(ا وفي القاهرة أزاهر كثيرة غير هنوطعة الاتصال ، وهنذا

 والإجاص فنليل غالٍ ، وكذلك المون ، وفيها الورد والثر جس
 والأصغر ، وأما العنب والتين فقليل غال ، ولكيُرة ما يعصرون

 الأبيض المتخذ هن الحنطة ، حنى إن الحنطة يطلع سعر هِ ذلك ، فينادي المنادي هن قبل الوان المي بقطعه وكسر $\qquad$ أوانيه ، ولا ينكر فيها إظهار أواني الخمر ولا ولا ذوات الأوتار ، ولا تبرج النساء العواهر ، ولا غلا غير ذلك
 الذي بين القاهرة ومصر وتعظم عهارته فيما يلي القاهرة فر فرأيت

فيه من ذلك العجائب. ور.ما وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه: الشرب ، وذلك في بعض الأحيان وهو ضي وني ، عليه هن

 ,وللسّرُج في جانبيه بالليل هنظر ، وكثير آ ما يتفرج فيه أهل
(السر في الليل وقد قرأ المقريزي ما ذكره ابن سعيد عن المزر واوالي


:في هذا تحامل كثير . ولكن المقري عقب عليه فقال : (ا وهن نظر بعين الانصاف هع الم أن التحاهل في نسبة الت:حامل اليه " .
ويمضي ابن سعيد في الموازنة بين الفسطاط والقاهرة فيقول : ومعاملة الفسطاط والثقاهرة باللدراهم المعروفة


 الآلن مقطوعة منها ، وهي في الإقليم الثالث ، و هواؤها رديا رديء ،
 العين فيها كثير ، والمعايش فيها متعذرة نزرة كا لا لا سيما أصناف الفضلاء 6 وجواملك المدارس قليلة كدرة ، وأكيُر ما يتعيس : با اليهود والنصيارى في كتابة الطب والمُراج

والنصارى بها يمتازون بالز نتار في أوساطهم 6- واليهود بعمأم

 هن اللنيار المصرية 6 وفيها جور ارٍ هن قصور انخلففاء الفاطميين 6 وللنَ في الطبخ صنائع عجيبة 6 ورياسة متقلدمة . وهطابخ اللسكر والمواضع الآي يصنع .

 النور بن سعيل رحمه الله تعالى . وقال رحمه الله : كم ذا تُشيم وكيفن ترجو نلـاهـه فأنت ترى أن ابن سعيد كان في حلديثه عن القاهرة والفسساط وأهلهما أقرّب الى الاعتدال لأنه ذكر المعايب وقر نها بالمحاسن •

وثمة رحـّالة أندلسي كبير رحل الى المشرق في القرن الثامن







لإيطيل البلوي في وصصن القاهرة، كما أطبن غيزه 6


كن ذلك .
يذكر أنه وصل إلى القاهرة فبّزل بغرب ابلمانع الأعظم





ابلحمال والبيمارستان . أما عن المراكب فيقول : (أخبر ني من أثق به من العلماء قال : أخبر ني أحد أحد كتاب سلسلان أنهم كتبوا وأحصصوا المراكب البحارية في لعلّة لأيساق الزرع خاصة ، فألفو ها تنيف على المئة الف



 كم مائي ألف جمل ، ما عدا البغال.

 " . .

أما عن المارستان فيقول :





 والناقهين المارجين منه أربعة الاف
 يُّعطى متو "ليه إحساناً اليه ، وإنعاماً عايه : كسوة الباسة ، ودراهم لنعقاته .

 الابر يز ، وفصوص الياقوت النغيس ، وأنواع اللؤلؤ الثمين ، ، لالئ

 اليه كل وآحلد من بيوافيه ويیل " فيه لفر شه وعرشه من غطاء

ووطاء ؛ هشُهوم ومنزرور ... ". . إن هذا الوصف ، ون وذلك الاجصطاء الذدن قلدمهما لنا البلوي على غاية هن الشأن . فوصف البيمارستان وعلمد من
 وطعامهمه "مُ بعد ذلكما يمحلونه معهم بدل على العناية الاكبرى

التي كان يبذلما الحكام في مداواة الناس -أو الشعب كما


 الحككومة ، عن عددالداخلين اليه يومياً فقال : قلد يبلغون المائتّن.


 ثم إن الاحصاء الذي ذكره البلوي يفيل جـدأ في الثاريخ لمر
 وقلد وصف البلوي مشاهد القاهرة ، ومسـجد رقية ،
 النين رآهم أو قرأ عليهم •

نتتقل الآن المى ابن بطوطة المغربي اللذي زار القاهرة في
 ها
 العمارة ، المتباهية بالحـسن والنضارة 6 بجمع الوارد وار والصادر ؛ وععط دحل الضصيف والقادر ، و:با ما شئتَّ من عالم وجاهل ، 6

وجاد و وهازل 6 و وحليم وسفيه 6 ووضبيع ونبيه 6 وششريف




 r . بنيلها هن المراكب ستة وثلاثين الفاً للسلطان ونا

ويتّحلث عن أهل هصر فيقول :

 بمسجلد عمرو 6 ويقول إن الملدارس لا لا يحيط احلد بحصر ها لكشُ عها ، وأما المارستان فيعجز الواصف 6


الف
 وتربة السيدة نفيسة ، وتربة الشافعي ، ويتخحلث


(1) الرحلة ( ط . ع مادر • بيروت ) ص
r $r$ ( $r$ ( r )


على أن أطرف ها ذكره ابن بطوطة هو وصف نظام
الهوفية في الزوايا . فيقول :

واحلتها خانقه . والأهراء بكصر يتنافسون في بناء الزوايا . وكل زاوية بمصر معيّنة لكائفة من الفقر اء ـ وأكيّر هم أعاجم
 شيخ وحارس . وترتيب أهورهم غجيب .
 صباحاً فيعيّن له كل ولّ واحلد ما يشتهيه من الطعام . فإذا اجتمعوا للأكال جعلوا لكل إنسان خبزه ومـرّقه في إناء على حدة ،



ثلاثين درهماً للواحد في الثهر الم عشرين . ولهم الملالوة من السكـرّز في كل كلية جمعة والصابو ن لغسل أثوابهم والأجرة للدخول الحمـام
-ؤوالزيت اللاستصنباح
وهم أعزاب ، وللمتّتّ"جين زوايا على حدة .
وهن المشْر ط عليهم حضور الضلوات انمات انلمس ، والمبيت بالزاوية ، واجتماعهم بقبة داخل الزاوية .

 المُلمْلك 6 وسورة ع


 هشدود الوسط 6 وعلى كاهله سشّادة 6 وبيمناه الaكّاز 6





 "r.. مه* ولعل ها النظا كان مان متعأ في الزوايا في الشام العصر . وكيف كان الأمر فإن وصن ابن بلطوطة يفيلن في تاريّ النظام والادارة في انلوانق الصهوفية في ذلك العصر •

ولا بـُّل هن التنويه هنا بالمقري . فتّل رأبينا في البحث
 خرج عنها اللى ددشق فظلاب له المقام فيها وأطنب في هلـ وحها والثناء على أهلها . وقلد سئل المقري عن هصر وحظه بها هِّال :

ها قل دخلها قبلنا ابن الحاجب وأنشَد فيها قوله : يا آهل عصر وجلدت
 أكلتُ كتتي كأنسـي إرضه

ونقنز الآن إلى القرن الحادي عشر لمنى رمالة مغربياً هن فاس ، اسمه العيـّشي 「 ( عبدالله بن محمدل بن البيبكر )
 ويصف ما رآه فيها . وليس في رحالة العياشي شي

 ينزل بها قرب الأزهر 6 فاكترى داراٍ بعيلة عن الأزهر كمحل البر دبكية 6 وأنه وجد الوباء في القاهرة

- ضعيف

وهو ينعت الأزهر بأنه (ا عليم النظر . في مساجل اللدنيا بأجمحها 6 حاشا المساجل الثلاثة ..

 الانطاكي )


ثّ يتحدث عن زيارته لشيخه ابراهيم المموني فيقول :

 خلاف المعتاد هن أهل هصر ه وما وأنما يتكارمون بشراب ابر البن اللذي بسمـونه القهوة . ونین لا نعرفهاد الما ، وليست عندنا بطعام

ولا دواء ولا شهوة "
ونما ذكره وصفه ما رآه خارج القلعة . قال :

 اللعب بأنواع الميوانات كاللبب والحمير والتيوس والكلاب "

ثُ يعقب فيقول :
(ا وبابلملة فأهل مصر فم ذكاء ذاء زايد ، وحيل غريبة ، قد سُخْترت لهم أنواع الحيوانات؛ فقليل هن أصناف الحيوانات ما لا يوجد عندهم مسخّر! "،

وننهي ما بلدأنا به بذكر أحلد كبار العلماء التونسيين وهو
 وكتابه \# صفوة الاعتبار " من أجود الكتب . وقلد زار بيرم
$\qquad$
 100، ، iry.

الملامس Aصر أول هرة سنة 1YQ7 بعد خرو جهه هن تونس 6 " إتو خروجه هن 'استاهمول . وتد استوطن هيرم الخلمامس هصر ملة وصيرة وتوفي بها سنة وه قربـ ضريح الشافتي و
يصفن لنا بير م الملامس كيفن بلغ الاسكنلدرية وكيفن
دنخالها فيقول :
ه الصهياح من أصحابها المختلطين هن أهالي وأفر وألج

 في زاوية ، لأن" أصحاب القوارب كادوا
 في\&م في أي" بلد كانوا . عَّ بعد الوصول يطلبون الاجر اضعافاً
.


 تونس الـلاج علي الفيز أني دحمه الله حيث تلتّاني في الباخرة .
 تحصل لنا أتعاب بمنع اللدخول الى الاسكنلدية 6 حيث كانو

يمنعون دخول من يويد الحج ، وإنا جعلوا لمم خارب المالاد مبكاناً محاطاً بالدساكر بحيث لا يسو ع للوارد الا الركوب




بُقيلة .. (ص
 اللى رحالنا وأرادوا التشلديد في تغتيشها وقلب عاليها على سافلها هتطلبين الإحسان اليُمم 6 فلم يسعهي الا التحخلتص بلففع شيء
 فأنبت توى أن ها شكاه ابن حبير في القر ن السادس
 عشُ • فإن رجال القهمرق لم يتبدلوا ولم يتزيسّر واما ، بل إن بير م


-

وتصور ها ، قال :

(1) صفوة الاعتبار ؟ - •^
(V)

منها حوانيتأ في سائر الحهات. : وأهم طرقها القدئة هو الطريت من الأزبكية الى جادع سيدنا الحسين ، ويسميّ بالموسكي فهو متسع في بعض جهاته نكو ثمانية أو عشرة أمتار وثي بعضها نحو الخمسة أمتار . وأما بقية الطرق القديمة فأكثرُ ها لا تمرّ به العجلات ، وبیضها تمر به عجلة واحدة . نعم ان الطر ق الـلمديلة التي افتتحها اسماعيل بأشا تي عشر الثهانين والمائتين والف في الـلارة المنسوبة اليه المسماة بالاسماعيلية هي على نحو الطرق الأوروبية اتساهأ واستعامة ، وهاته الملارة كلها محماثــــــة . (اومن محاسن القاهرة حلديقة الأزبكية الِحميلة الأنيقة المحاطة بسياج من قضسان الحلديل ابلحميلة . وبها أبوابِ من كل المهاهات على الططرقات المحاطة بها ورياض وأشجار وأنوار وهتاعد وقهاوي ، تنتابها الموسيقى الرسميّة كل يوم عشية ، لكنها لا يكضر ها غالبأ الا الأفرنج .


 هضاهية أو فائقة على قصور هلولك أوروبا . وجمعت مـا هـا للأوروبيسّين هن التحسين وما للشرقيين هن الكّزويق والاسراف ور ،
 شوبرة ، وقصره ذو البر كة الرحيبة الذي أنشأه محملدعلي بعيدأ

 بالأشجار العظيمة ، وهن ورائها البساتين والتصور المئنقة
 وعلى جانبه ترعة هن النيل 6 وهككنا حار ات الافرنج والحلحارات


عن اللهانل .
" لكن ديار الأهالي ليسر منظر ها هن الملمارج مما يسرّ
" ' النظر

 -ن العرب الفاتيكن : وأبناء الققاهماء المعروفين بالقبط وأبناء اللووم اللذين اهتلكوا هصر نيو الاستهمارية سنة .

 وبشاشة في الخملاب .


 .

A

إظهار إستحخسانه بالثأوّه ه

 الموسيقى والمغنين ، وتمضي الحمتّة كلها هكنا .
(ا وهن عادا"هم إحضار - قرّاء القرآن في بيونّم ليلا" اللثلاوة بالأنغام ، ويعطونم أنجورآ على ذلك ، بل مـنـ الغريب أن" بعض القبط يفجلون ذلك .










 وهصر فقال : ويوجلد عندهم السوأل الملحّوّون الملحثون حنى
(1) صفوة الاءتبار \& -

إنهم إذا رأوا من أعطى سائلا بكادون ان يسلبوه ثيابــهـ
 الثونسي أن من الأصلع أن لا يُعطي الانسان منهم الا سرأ

 والتضرّع تفتّت القلوب ، ولم أز في البلاد مثلهم قط.
ويشير بيرم الخلمانس الى ظاهرة الوسخ التي نوّه بهـا
العبدري من قبل فيقول :
او ويغلب على الخممغ الوسخ غين الثيأب وذي البيوت واللميار ، الا" بعض الأعيان ، وهن نا واكثير ذلك في الفلا "حين وأصحاب القرى بل بل إنّ هوولاء لا يستحيون هن كشف العورة نساء" ورجالا" 「 "

ويتحلث بير م الحلامسن عن الحرية التي يتمتع بها المصريون
 فيما يرجع الى الليانات وشعائرها ، حیى صارت المات المنكرات


اذا بلغت سنأ معلوماً . \#أها الحرية السياسية وهي مشاركة العامة للحكوهة في الرأي
(1) صفوة الاعتبار ع (

فالتحتيق انه غير هوجود ، وإن كانت الصحعف تتكلتّم في السياسة لكنها مخصوصة بالسياسة الأجنبية . أما التحـلـــح * ' .

ولاحظ بير م أن المصريين (پ قليلو الأسفار فلا تكاد تجلد
 ربح الربح الحسن هـن التجارة . هلا ما استطعنا أن نطلاع عليه من النصوص عن الهاهر هرة في نظر المغاربة والاندلسيين . وتلدوز هذه النصوص حور
ها يــلي :
 وما في القاهرة هن سكان ومزارات وقبور و قصرور ، وحدائق ، وازهار وثمار هن

Y Y Y ذ الآخرين بالبحهل .


ظلمأ من أهو ال الزكاة 6 او بالثةأهم في السجن




0- نقلد أخلاق المصريين ونسبة العقوق اليهم واللؤم وتلة الوفاء 6 والكذب ، والاستهانة بالأهر اضبر ؛ 6
 الغريب 6 والبخل اللشديد 6 والغش 6 و والذل 6 وروقة 6 ور 6
 وظهور العواهر فيهم 6 وانتشار المشُوذين وآصحابِ
 المسنافرين ، وهيل المصريين الى البقاء في بلادهمر ، وعدم جر آثهم على نقد تصرثّات الحكورة . ج-لا بلد أن نذكر ، إخيراً ،ان غالب هذه المعايب وردت عند العبلري . ولقد رأينا أنه كان ساخطاًا . فعينه الساخطة هي التي ابرزت له المعايب " وعين السخط تبلدي المساويا "ولو ولو كان راضياً لسكت عنها ولم يسجلها.

Sld

أقل البلدان المشرقية حظاً هن وصض المغاربة وأهل الأندلس هي بغداد . فالنصوص التي وصلت الينا عنها 6 هن هو هولاء ،

 علماء خراسان لأخلذ الحديث عنهم . وليّس هنا مكا

 أن المذين زاروا القاهرة ودهشنق هن أهل المل المغرب كان كانوا أعظم

 بكثير من ألوأن القداسة وألبركة والبطولة ، أما بغداد فكانت

 بحثنا عن النصوص ألمغربية أو الأندلسية المتعلةة بيغلماد فإنـا

لم بجد الا ما كتبه الادريسي وابنسعيد وبنيامين التطيلي وابن جنيير وابن بطوطة . واذا استثنينا بنيامين فإن ابنجبير كان أكثُر أطناباً فيذ كِر بغداد





 في أياه4 . فهو يذكر أن الخانب الغربي منها ـأي أي ما هو غربي


 اتخذ فيها المناظر المشرفة والتصوور الر ائقة والبساتين الأنيقة" . |. .


 وثلد انحلدر عنها صاعداً في الزوزق المى قصره بأكلى ابلمانب
 صغير ها .. حسن الشُكل ، جميلً المنظر ، أبيض اللون ،

 لادساً "وباً أبيضن 6 شبه القباء 6 برسوم ذهب فيه . وعلى رأسه



 وصل اللينا عن الناصر ولاجغل ابن جبير أن الشنرقية حغيلة الأسواق (ا تشتهل هن


 الا ويقصر الٍ صنف البلدع عنها 6 وأعظمها شهرة وأنشهر ها

النظاميــة (i)

 القزويتي ك وابنابلموزي . وأطنب في وصنف مالس ابنالموزي



 لرجل لكانت الصنقة اللا!


ويضيق الوجود عن هثله .. " .. والمهم فيما ذكره ابن جبير أنه وصف عٌالس ابنا!لموزي
 في الناس عندها يستمعون اليه . و هلذه صورة نادرة هن هـ حياة


 ,
 رياء" 6 ويذهب ( ونفسه عصجبا وكبر باء" .




 ".
 في سورة التطلميف ...


 شرط اصنطلاح بينّم واتفاق ...

على أن ابنجبير استنى من هذه الصنات المنمومة فقهوهاء
 تركه ابنالمحوزي في نفسه هو اللني دفعه الى تنيرئة الوعيّاظ والفقهاء مُما ذم" به عامة أه ويكب أن نذكر ان النج جبير دخل بغداد في الثالث من ون
 فمة|مه فيها كان قصير أ 6 وبرغم ذللك فإن ها ها كتبه عن بغلداد فيه كثير •ن الأصالة والشأن .

أما ابن سعيد فإن ما كتبه عن بغلاد قليل . فهو بحلدد مو قعها ويذكز أن همانيها بالقصب والطوب والكلس والْبس ، و وألن

 وقصب السكز ، ويبلبان من البطانع وجهات واسط 6 فيها التفاح القراطبسي 6 والعنب الزُرافي والليمون الليعقوبي ك

"اليها
$\qquad$

ننتهل الى ابن بطوطة الذي زار بغلداد أيام السلطلان الي سعيد بهادرخان بن خلدابنداه . بلدأ كالامبـه بقوله : املينة اللسلام 6 وحضرة الاسلام، ذات القور الشر.يفـ





 وكنلك المدارس ك اللا أها خربت .

 هطلى نصن
 ويصفن دخول الانسان الى المامام 6 وما فيها من هياه

 أر هذا الاتقان كله في هلينة سوى بغلاد 6 وبعض البلاد تقاربها في ذنلك . " ووصن ابلحانب الغربيّ من بغداد : (ا وهو الآن خراب
$\qquad$

اكرّ ه ... و'تد بتي منه ثلاث عشرة معلة ، كل محلة كأنها مدينة * وعندما رأى الحلانب الشرقي لاحظ أنه حافل الأسواق

 التي صارت الأمثال تُشرب

 صنغيرة على كرسي عليه البسط . ويتّعلد الملرّنس وعليه اللمكينة والوقار لابساً ثياب اليوّاد 6
 هذه المجالس الأربعة .. "

وقل لقي ابنبطوطة في بامع الحلميفة بالمهة الشرقية سراج اللدين عمر بن علي القزويني . وسمع عايه جديع هسنالد الدارمي وسرد قبور الخلفناء العباسيّيّن اللنين رآهم بالك صاڤة وقال : " وعلى كِل قبر هنا إسم صاحبه " .
ورأى ثبر الاهام أليفحنية ا وعايه قبة عظيمة ك وزاوية


 قبر الشبلي ك والسقطي ، وبشر الحاني ، وابلحنيد وغير هم ب

ولاحظ أن لآهل بغداد يوماً في كل جمعة يزورون فيه

-
وقد انهى ابن بطوطة وصغه بغلداد بذكر مليكها يومثنذ سلطان العر|قين وخراسان بوسعيل بن خلدابنداه . اذ كان وان يومئذ

 أَحد أمراء الملك في سفره ، الى تبريز وكان الملك عائدأ هن الاعراق الى إيران . ووصف رحيل الملك ونزوله ، وكيفية

تنقله وسفره .

ووهكذا نرى أن"ما وصل الينا عن بغداد من المنـــاربة
 أهلها وعلمائها ، على انه لا يشفي غلّة بالـهِ
$\qquad$
1 (1)
$\qquad$
2.
ص
$\bullet$
V

الهالدت يينها وبين الأندلس



